





How to evaluate the relationship between workload of nurses on night-shift duty and menstrual cycles? 
 












































































































（Physical Demand: PD） 」「Ⅲ.タイムプレッシャー
（Temporal Demand: TD）」「Ⅳ.作業成績（Own 


















































表1 23時における自覚症しらべの平均値の比較 （n=7、（ ）内は標準偏差）
 
 
*P < 0.05, **P < 0.01, NS有意差なし 
群 設問項目
10あくびがでる 2.71 (1.58) 3.14 (1.64) **
13ねむい 3.57 (0.90) 4.00 (1.07) **
14やる気がとぼしい 1.86 (0.99) 3.14 (1.36) *
17全身がだるい 2.71 (1.03) 3.00 (1.51) NS
21横になりたい 3.29 (1.67) 3.57 (1.40) **
Ⅰ群 14.14 (4.94) 16.86 (6.03) **
２いらいらする 1.29 (0.45) 1.14 (0.35) NS
５おちつかない気分だ 1.71 (1.03) 1.86 (0.99) *
15不安な感じがする 1.86 (1.46) 2.14 (1.12) NS
18ゆううつな気分だ 2.00 (0.93) 2.14 (1.36) **
20考えがまとまりにくい 2.29 (0.88) 2.29 (1.28) NS
Ⅱ群 9.14 (3.98) 9.57 (4.47) *
１頭がおもい 3.00 (1.07) 2.86 (1.25) *
４気分がわるい 1.86 (1.12) 1.71 (0.88) NS
６頭がいたい 1.86 (0.99) 1.86 (1.12) NS
９頭がぼんやりする 3.29 (0.88) 3.29 (1.03) NS
12めまいがする 1.86 (1.46) 1.14 (0.35) NS
Ⅲ群 11.86 (4.32) 10.86 (3.76) NS
８肩がこる 2.00 (1.07) 1.71 (0.88) NS
11手や指がいたい 1.00 (0.00) 1.71 (1.16) NS
19腕がだるい 1.43 (0.49) 2.14 (1.55) NS
23腰がいたい 1.14 (0.35) 1.86 (0.83) NS
25足がだるい 2.29 (1.16) 3.14 (1.73) *
Ⅳ群 7.86 (2.75) 10.57 (4.44) NS
３目がかわく 2.43 (1.29) 2.71 (1.58) **
７目がいたい 1.86 (0.83) 1.57 (0.73) NS
16ものがぼやける 1.71 (1.03) 2.14 (1.46) NS
22目がつかれる 2.86 (1.25) 2.86 (1.73) NS
24目がしょぼつく 2.57 (1.40) 3.43 (1.29) NS


































表2 9時における自覚症しらべの平均値の比較 （n=7、（ ）内は標準偏差） 
 
*P < 0.05, **P < 0.01, NS有意差なし 
 
群 項目
10あくびがでる 2.29 (1.48) 3.14 (1.25) NS
13ねむい 3.00 (1.31) 4.29 (0.88) NS
14やる気がとぼしい 2.29 (1.39) 2.14 (0.99) NS
17全身がだるい 2.71 (1.16) 2.71 (1.58) NS
21横になりたい 3.14 (1.12) 4.14 (0.64) *
Ⅰ群 13.43 (6.04) 16.43 (3.33) NS
２いらいらする 1.57 (0.49) 1.57 (0.73) NS
５おちつかない気分だ 1.57 (0.73) 1.86 (0.83) *
15不安な感じがする 1.29 (0.45) 1.43 (0.49) NS
18ゆううつな気分だ 1.71 (0.88) 1.43 (0.73) NS
20考えがまとまりにくい 2.57 (1.40) 2.14 (1.12) NS
Ⅱ群 8.71 (3.06) 8.43 (2.56) NS
１頭がおもい 2.43 (1.05) 2.57 (0.90) NS
４気分がわるい 1.71 (0.88) 1.29 (0.70) NS
６頭がいたい 1.86 (0.99) 1.71 (0.70) NS
９頭がぼんやりする 2.86 (1.12) 2.86 (0.99) NS
12めまいがする 1.71 (1.16) 1.00 (0.00) NS
第Ⅲ群 10.57 (4.84) 9.43 (2.50) NS
８肩がこる 2.43 (1.40) 1.71 (1.03) NS
11手や指がいたい 2.00 (1.31) 1.57 (1.40) NS
19腕がだるい 2.14 (1.36) 2.00 (1.41) **
23腰がいたい 1.86 (1.12) 2.43 (1.68) NS
25足がだるい 3.29 (1.58) 3.43 (1.68) **
Ⅳ群 11.71 (5.62) 11.14 (4.12) **
３目がかわく 2.71 (1.48) 2.43 (1.40) *
７目がいたい 2.14 (1.12) 1.57 (0.49) NS
16ものがぼやける 2.29 (1.28) 2.00 (0.93) **
22目がつかれる 3.00 (1.31) 3.71 (1.28) NS
24目がしょぼつく 3.00 (1.31) 3.43 (1.29) *






















































による睡眠の浅眠化や、易疲労性、不安、抑うつや過         
眠傾向になるとの報告があり本研究もそれらの影響に 
表3 23時のNASA-TLX  （n=7） 
 
*P < 0.05, **P < 0.01,  NS有意差なし 
 
表4 9時のNASA-TLX  （n=7） 
 
*P < 0.05, **P < 0.01, NS有意差なし 
 
表5 23時のSTAI  （n=7） 
 
*P < 0.05, **P < 0.01, NS有意差なし 
 
表6 9時のSTAI  （n=7） 
 









 尺度 平均値 (標準偏差) 平均値 (標準偏差)
知的・知覚要求 39.43 (23.30) 44.74 (24.42) NS
身体的要求 31.47 (28.04) 47.23 (31.76) ＊
タイムプレッシャー 42.74 (29.67) 58.47 (29.31) NS
作業成績 39.94 (27.34) 42.53 (10.34) NS
努力 63.11 (28.45) 53.47 (18.97) NS
フラストレーション 40.49 (34.60) 34.63 (23.79) NS
WWL得点 39.94 (23.38) 54.50 (16.44) NS
卵胞期 黄体期
　　　　　　　
 尺度 平均値 (標準偏差) 平均値 (標準偏差)
知的・知覚要求 58.69 (18.45) 58.74 (28.37) NS
身体的要求 82.70 (11.33) 80.21 (17.41) NS
タイムプレッシャー 82.06 (22.05) 67.67 (22.04) NS
作業成績 46.33 (12.82) 53.21 (12.13) NS
努力 61.61 (18.15) 61.81 (13.20) NS
フラストレーション 60.26 (29.68) 45.53 (26.32) NS
WWL得点 62.44 (28.31) 61.77 (24.52) NS
卵胞期 黄体期
　　　　　　　
尺度 平均値 (標準偏差) 平均値 (標準偏差)
状態不安 47.00 (7.60) 46.86 (8.48) NS
特性不安 44.14 (9.00) 44.29 (8.40) ＊
卵胞期 黄体期
　　　　　　　
尺度 平均値 (標準偏差) 平均値 (標準偏差)
状態不安 43.29 (4.23) 40.86 (8.72) NS
特性不安 41.86 (8.41) 40.86 (7.70) ＊＊
卵胞期 黄体期
15 







































































































In order to evaluate the workload of nurses at night-shift and menstrual cycle on the minds and bodies 
of nursing staff, factors, such as the mental workload and sense of fatigue and uneasiness, were 
compared. In this study, seven nurses working at a hospital ward with a 7:1patient-to-nurse staffing 
ratio were selected as the subjects. 
The basal body temperature of the subjects were depicted via a biphasic chart. The subjects had more 
than 2 years of nursing experience after graduation. In this study, subjective assessment of fatigue, 
NASA-TLX in Japanese version, and State-Trait Anxiety Inventory (STAI) were used, and 
measurements were obtained before and after night-shift during the follicular and luteal phases of the 
menstrual cycle. 
In the subjective assessment of fatigue during the luteal phase of menstrual cycle prior to the 
night-shift “drowsiness (Factor 1)” was significantly higher than that during the follicular phase 
(P<0.01). And “instability (Factor 2)” was significantly higher than that during the follicular phase 
(P<0.05). Likewise, in the NASA-TLX, the “physical demand” was significantly higher in the luteal 
phase than that in the follicular phase (P<0.05). In the subjective assessment of fatigue during the 
luteal phase, drowsiness was stronger due to the influence of progesterone, and nurses working in the 
night shift were thought to have “a lack of desire to do anything” and “a feeling of melancholy.” 
Therefore, considering the influence of menstrual cycle on shiftwork and having an understanding of 
the workplace are required, in addition to self-discipline, to ensure that nurses get adequate rest.  
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